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A 22-year old female had an episode of acute heart and respiratory failure requiring mechanical
ventilation ducing a trip overseas. Echocardiography demonstrated akinesis of the apical area (left ventricle
ejection fraction (LVEF)＝15%). Since computed tomography (CT) with coronary angiography to rule out
acute coronary syndrome showed no abnormalities, she was diagnosed with morphological stress
cardiomyopathy due to akinesis of the apical area. After returning to Japan, she was admitted to our
hospital for further examination. She had an increased level of catecholamines in 24-hour urine. 131I-
metaiodobenzyguanidine scintigraphy, CT scan and fluorodexyglucose positron emission tomography
revealed a retroperitoneal mass. From these results, a diagnosis of extra-adrenal pheochromocytoma with
catecholamine-induced cardiomyopathy was made. Histological diagnosis of the laparoscopically resected
tumor was pheochromocytoma. After the operation, the level of catecholamines in 24-hour urine was
normalized.
(Hinyokika Kiyo 56 : 625-628, 2010)





















148.2 μg/l，ノルメタネフリン 0.81 mg/day と高値を
示した．褐色細胞腫を疑い 131 I-MIBG シンチグラ
フィーを施行したところ左下腹部に集積を認めた．造
影 CT では左後腹膜に辺縁部が早期に濃染され，内部











内分泌検査 : 血液検査 : アドレナリン 0.01 ng/ml
（0∼ 0. 1），ノルアドレナリン 0. 45 ng/ml（0. 1∼
0.5），ドーパミン 0.01 ng/ml（0∼0.03）．尿検査 :
アドレナリン 7.2 μg/l（0∼12），ノルアドレナリン
148.2 μg/l（10∼90），ドーパミン 353.1 μg/l（100∼
700），ノルメタネフリン 0.81 mg/day（0.1∼0.28），
メタネフリン 0.15 mg/day（0.04∼0.18），VMA 4.17
mg/day（1.5∼4.9）．
画像所見 : 131I-MIBG シンチグラフィー : 左下腹部
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に集積を認めた (Fig. 1）．腹部 CT : 左後腹膜に辺縁
が早期に濃染され，内部不均一な低吸収を示す径 30
mm 大の腫瘤を認めた (Fig. 1）．FDG-PET CT : 腹部














収縮期血圧が最大 170 mmHg まで上昇した．腫瘍摘
出後，収縮期血圧は 70 mmHg まで低下したが，術後
カテコラミンは使用せず，血圧は安定していた．








granin A，S-100 蛋白陽性であり，MIB-1 陽性細胞率
は 1％であった (Fig. 4）．
術後経過 : 術後経過は良好で，心エコー検査で左室
区出率は61％に改善した．また，尿中ノルアドレナリ












Fig. 1. a : 131I-MIBG scan shows a high uptake at
the left retroperitoneal space. b : Com-
puted tomographic scan shows a solid mass
at the left retroperitoneal space.
泌56,11,5-2a
泌56,11,5-2b
Fig. 2. FDG-PET shows a high uptake at the left
retroperitoneal space (circle) but no metas-
tatic lesions.















































Fig. 4. Histological examination of the tumor. a :
The tumor cells had invaded the adipose
tissue (HE staining × 200). b :
Immunohistochemical staining revealed that
the tumor cells were strongly positive for
chromogranin A.



























無である．Kimura らは grading system を作成し，組
織と転移の相関を検討した．Grading system により分
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